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Pedro Homem de Mello’s poetic oeuvre:
• 30 books of poetry in 42 different editions (1934-1983); 
• more than 40 anthologies and collective works;
• collaborations in more than 50 periodicals;
• more than 60 postcards;
• manuscripts, typescripts and other genetic witnesses 
from the poet’s archive;
• several radio and television programmes;
• vinyl recordings of musical adaptations (ca. 40 poems).
“Naufrágio” [Shipwreck] in 
Pedro Homem de Mello, Estrêla Morta, 1940.
“Fria claridade” [Cold clarity] in 
Amália Rodrigues, Melodia, 1951.
Pedro Homem de Mello and Amália Rodrigues
One day Amália saw Pedro Homem de
Mello’s poem [...] Naufrágio in a book. She
liked it, and as was usual, she sang it, to the
tune of Fado Tango from the famous guitarist
and singer, Joaquim Campos; though the
poem had been cut, and well cut at that. By
whom? Who changed adeus [farewell] to
Deus [God]? A great mystery. It was the late
40s and this fado was a success. However,
when the author phoned Amália, […] she was
afraid he might intend to complain about her
audacity. But Pedro Homem de Mello was
ecstatic, declaring that while constantly
embattled, he finally had the notion of a great
victory, because through Amália, his poetry
‘had risen to the people’.
Vítor Pavão dos SANTOS – O Fado da Tua Voz: Amália e os Poetas. Lisboa: Bertrand, 2014, p. 629.
Pedro H. Mello, Estrêla Morta, 1940.
NAUFRÁFIO
No meio da claridade
Daquele tão triste dia
Grande, grande era a cidade...
E ninguém me conhecia!...
Rostos, carros, movimento,
Traziam noite e segrêdo.
Só eu me sentia lento,
E avançava como a mêdo...
Só a saudade da Pátria
Longínqua me acompanhava!
Quisera voltar à serra
E ouvir o vento e a água brava;
Queria voltar ao bosque
Onde sei que sou lembrado...
Voltar às leiras de Afife
E ouvir a canção tão vélha
Do pastor que guarda o gado!...
Mas, nas ruas sinuosas
Ainda o rumor crescera,
E eu contemplava, assombrado,
Minhas mãos, ontem com rosas...
Minhas mãos, hoje de cera!...
Então... passaram por mim
Uns olhos lindos... Depois,
Julguei sonhar vendo emfim
Dois olhos como há só dois.
Em todos os meus sentidos
Tive presságios de adeus.




Fêz-se maior e mais fria.
Grande, grande era a cidade...
E ninguém me conhecia!...
Amália Rodrigues, Melodia, 1951.
FRIA CLARIDADE
No meio da claridade
Daquele tão triste dia
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia. BIS
Então passaram por mim
Dois olhos lindos... Depois
Julguei sonhar vendo enfim
Dois olhos como há só dois. BIS
Em todos os meus sentidos
Tive presságios de Deus.
E aqueles olhos tão lindos
Afastaram-se dos meus. BIS
Acordei e a claridade
Fez-se maior e mais fria.
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia. BIS
Pedro Homem de Mello, Estrêla Morta, 1940.
NAUFRÁFIO
[…]
Em todos os meus sentidos
[In all my senses]
Tive presságios de adeus.
[I had presages of farewell.]
E os olhos, logo perdidos,
[And the eyes, soon lost] 
Afastaram-se dos meus!
[Moved away from mine!] 
[…]
Amália Rodrigues, Melodia, 1951.
FRIA CLARIDADE
[…]
Em todos os meus sentidos
[In all my senses]
Tive presságios de Deus.
[I had presages of God.]
E aqueles olhos tão lindos
[And those eyes, so beautiful] 
Afastaram-se dos meus. BIS
[Moved away from mine!]
[…]
C – Amália Rodrigues, Melodia, 1951.
FRIA CLARIDADE
No meio da claridade
Daquele tão triste dia
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia. BIS
Então passaram por mim
Dois olhos lindos... Depois
Julguei sonhar vendo enfim
Dois olhos como há só dois. BIS
Em todos os meus sentidos
Tive presságios de Deus  [I had presages of God].
E aqueles olhos tão lindos   [And those eyes, so beautiful]
Afastaram-se dos meus BIS
Acordei e a claridade
Fez-se maior e mais fria.
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia. BIS
D – Pedro H. Mello, Pedro, 1975.
E – Pedro H. Mello, Eu, Poeta e Tu, Cidade, 2007 (facsimile).
FRIA CLARIDADE
No meio da claridade
Daquele tão triste dia
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia.
Então passaram por mim
Uns olhos lindos... Depois
Julguei sonhar vendo enfim
Dois olhos como há só dois.        
Em todos os meus sentidos
Tive presságios de Deus  [I had presages of God].




Fez-se maior e mais fria.
Grande, grande era a cidade
E ninguém me conhecia.
6. Uns D Dois E
10. presságios de Deus D presságios de adeus E
13. Acordei. | A claridade D Acordei! A claridade E
Elena PIERAZZO, 
Digital Scholarly Editing, Farnham: Ashgate, 2015, p. 53:
“derivative works, such as translations or filmic versions of novels […] have a different 
ontological status because in derivative works it is possible to recognise other types of 
authorship […]. It would be scholarly unacceptable, for instance, to produce a critical edition 
of a work by combining readings of documents and filmic versions of the same work”.
Burghard DEDNER,  
“Highlighting variants in literary editions: techniques and goals” 
in Variants, n. 5, Amsterdam-New York: Rodopi, 2006, p. 28. 
“We believe that this ‘arrangement’ [… of the Wozzeck-libretto] is a most illuminating 
example of textual changes that occur in the process of literary transmission. […] A more 
elaborate edition highlighting correspondences and differences should, however, be of 
sufficient interest to a wider public interested in both Büchner and Wozzeck”.
The edition needs to provide:
• the musical component of the adaptations;
The edition needs to provide:
• the musical component of the adaptations;
• an hypertextual architecture to connect:
several versions of a text (including musical adaptations);
separate poems (that share only a few lines);
text and paratextual documents.
Uses for an edition of Pedro Homem de Mello’s poetry:
• reading the texts;
• hearing the songs;
• accompanying the systematic presentation of textual 
genesis, through optional gateways.
C. M. SPERBERG-MCQUEEN, 
“How to Teach Your Edition How to Swim”, 2002.
<http://cmsmcq.com/2002/cep97/swimming.xml#ref-to-idm210891192> 
“Electronic editions can serve multiple audiences 
much more conveniently than print editions can. 
Success in this endeavor will require that the editor carefully 
analyse[s] the kinds of information and the styles of presentation 














Jonathan BATE; Sonia MASSAI, 
“Adaptation as Edition” in David C. GREETHAM (ed.), The Margins of the Text, 
4. ed., Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000, pp. 148-149.
“Adaptations, far from being at the margins 
of the orthodox editorial tradition […], rightly belong to its mainstream. 
[…] Now that emphasis has shifted from the author to the text, 
we should start devoting our attention to a [… text’s] ‘afterlife’ […] 
and not simply the process through which it came into being”.
